A case of prostatic carcinoma presenting as abdominal mass by 青田, 泰博 et al.
Title腹部腫瘤を主訴とした前立腺癌の1例
Author(s)青田, 泰博; 岡本, 典子; 森川, 史郎; 吉田, 和彦




Type Departmental Bulletin Paper
Textversionpublisher
Kyoto University
泌 尿 紀 要39:661-662,1993 661
腹部腫瘤を主訴とした前立腺癌の1例
国立名古屋病院泌尿器科(部長:吉田和彦)
青 田 泰博,岡 本 典子,森 川 史 郎,吉 田 和 彦
A CASE OF PROSTATIC CARCINOMA PRESENTING 
          AS ABDOMINAL MASS
Yasuhiro Aota, Noriko Okamoto,
Shiro Morikawa and Kazuhiko Yoshida
From the Department of Urology, Nagoya National Hospital
   A 69-year-old man was admitted to the hospital on August 7, 1991 because of a lower abdomi-
nal mass. On physical examination, firm, rough-surfaced, unmovable masses of over fist size were 
palpable in the lower abdomen along with some small masses in the bilateral inguinal regions. 
On rectal examination the prostate was rough, hard and stony and larger than a chicken's egg in 
size. The serum prostatic acid phosphatase and prostatic specific antigen levels were elevated. A 
computerized tomography scan disclosed a large mass in the pelvis. Both a needle biopsy of the 
prostate and resection of an inguinal mass revealed moderately differentiated adenocarcinoma. Bone 
scintigram disclosed multiple metastases. Treatment with diethylstilbesterol diphosphate, etoposide, 
peplomycin and ifosphamide was effective, resulting in regressed intrapelvic masses and decreased 
serum prostatic acid phosphatase and prostatic specific antigen levels close to the normal limits. In 
November 1991, the patient was discharged and was surviving with the tumor as of  August 1992. 
                                                (Acta Urol. Jpn. 39: 661-662, 1993)















































ヘ コド ロ さ 　
六,へ,'或 、ず ・'=淘
砲 多霞 複 、い『'療 き


















dayの点 滴 静 注 を 行 い,9月24日 か ら28Elまで の5
日間EtoposidelOOmgの点 滴 静 注 とpeplomycin
10mgの 筋 注9月24日 か ら26日まで の3日 間ifosfa-
mide2gの 点 滴 静 注 を 施 行 した10月22日か ら26日
まで 同 様 の 治療 を施 行 した.Il月1日 か らEstracyte
4cap/dayおよび5FU200mg/dayの経i=1投与 を 開
始 しll月131-1退院 の 後,今 日まで継 続 してい る.
経 過:DES・D終r時 には 腹 部腫 瘤 触 知 され な くな
り腫 瘍 マ ー カ ーPAも54ng/mlと 著 明 に減 少 した.
化 学 療 法2ク ー ル終 了 後骨 盤CTで は 腫 瘤 は 著 明 に




























1)瀬戸輝 一,矢 谷 隆 一:前 立 腺 癌 転 移様 式 よ りの 臨







3)竹 内弘 幸,山 田 昭正,山 田 喬=前 立 腺 腫 瘍 の症





5)中 川 泰 始,宮 崎 茂 典,伊 藤 登=腹 部 腫 瘤 を主 訴
と し た 前 立腺 癌 の1例.泌 尿 紀 要34=1811-
1814,1988
6)辻 祐 始,有 吉 朝 美,中 洲 肇=腹 部 腫 瘤 を主 訴
と した 前立 腺 癌 の1例.臨 泌37:939-941,1983
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